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Number oF species 7  8  5 13 11 5  4  13 5  4  8  4 14 10 18
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Epa,じ廷hOr/vs sp 8ォビヤスデsp B
Nllmber oF species 3 1 5 6 7 4 2 5 4 2 3 3 7 5 3
両者のZ係数はそれぞれ0.11,0,09でともに哺乳類や鳥類で一般に知られる0.15～0.40(4rilcox,
1980;伊藤, 1982,Brown and Gibson, 1983,Williamson, 1988)よりもかなり河ヽさい。 これは ,
調査回数を増やして各地点の生息種数の正確な見積もりが得られればもっと大きくなる可能性が大
きい。しかし,この値は移動・分敵が高い生物群 (たとえば鳥類)では,地点間の移住,その他の
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.om o." 鶏eaは11勺 10
S=3.9A°03
r=0.14,P>0.05
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林地を後背にひかえる地点でも,今後の調査で種数が倍増するような可能性は乏しい。したがって,
これら2群はかなり小さな残存林でも,意外に多くの種数が朱たれていることが示唆される。これ


















































































表 5。 地点間の群集の類似度 (」accard係数)


































016  0.17  100
029  0.07  0 16  100
036  0.12  0 17  032  100
024  005  0,06  027  023  100
0.13  0,06  0 14  025  0,14  036  100
048  016  0 17  054  050  0.12  0.26  100
031  005  0 12  038  0夕8 29 .15  035  100
038  021  023  0 19  0.20  015  009  0.20  025  100
028  005  0 17  020  021  054  042  032  025  0 13  100
027  029  021  021  025  023  0,18  025  0 14  044  020  1 00
022  0.10  021  029  031  043  042  030  0,11  0 17  039  0.27  100
0.35  0 18  025  036  032  060  024  038  0.33  0 17  0,44  0.29  050  100














(Diamond, 1975, Ittggs and Usher, 1980, Ciilpin and Diamond, 1980, Wilcove et al., 1986;
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Summary
Soil arthroped ditぃrsity was invesOg頭烈。■lS Iragmentcd wOodlands in the Tottori口頭i ,TottOri Prcfectu鳴
Ho■?二Japan.The tteciぬ‐areaれlat o五説ips wee compared botwccn dfrcl・cnt groups Of arthさ中ods(thtee ordcrs ?
Arachnda_対aneae,Opilionesj Pseudos∞中iOno鋭and Diplop硼け,ThO Z・マaluCS obttned for all山o―証hЮpods‐
analyzed ano spide邪!alonc wαO,09 andは11,resPectiVdy.These valucs Je ratha smal10r han tho.so usually
→,蝋edおr manmials Or birds o.lS‐0.4①,It waS fOund that evtt a l・athcr smЛl woodlaIId fragⅢent calt hOm a
considcrable■un er of specie,for pscudosco中わnes and milllpcds.TO mttnt江■hc maxi un spccios ?versity of
thcse an?Л乳conscrvatielt rcserves ttay bo bosi dosigicd as中ぃ堕I small re ttves han a ttngle l江ge otle,esp ciall,
WhOn 4gcOgraphic dffel・cntia on betvecn pop也latiO s‐or a ch∝kerbOard Pattem OF dstribution betwccn tvo,osely
rclated spocies due to inters,991Fle compctitio■i  ctlcountered,
